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Abstract / Short Outline
The progressive form in English basically indicates a situation or an action is in progress. However, it
does not always indicate the same meaning in every context. It has been pointed out that, in some cases, the
meaning differs according to its aspectuality of a verb or a verb phrase. It has also been pointed out that the
related nouns (such as subject or direct object) change its aspectual character of verb phrases. This paper
examines the influence of telicity to the aspectuality of verbs or verb phrases and clarifies the following:
when a verbal aspect is perfective and includes its end-point or goal due to the telicity, a progressive form
indicates an ongoing situation toward the goal. In this case, end-point or goal is focused as a situational
salience. On the other hand, when a verbal aspect is imperfective and has no end-point due to its atelicity, the




英語の進行形における最も基本的な意味に、“He is running in the park.”（彼は公園を走っている
最中だ）のように、現在進行中の動作を表わすものがあるが、このほかにも、“The bus is stopping.”




スペクトが影響していることが指摘されているが（Leech and Svartvik 1994, Dowty 1979, Lyons
1977）、同時に、その動詞のアスペクトは目的語の名詞に応じて変化することもある（Verkyul 1972,
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える。それに対して、Quirk et al.（1985）では、アスペクトを“Aspect refers to a grammatical category
which reflects the way in which the verb action is regarded or experienced with respect to time.”と
定義している。Quirk et al.（1985）では、アスペクトを統語形式で表わされるレベルで捉えており、
Comrie（1976）よりも、よりアスペクトを狭くとらえていると言える。また、Chung and Timberlake































1．状態（state）：He was sick for three days.
2．活動（activity）：He walked for an hour.
3．達成（accomplishment）：He painted a picture in an hour.




walked for an hour.”であれば、歩くという一つの行為が一時間継続したことを表わすのに対して、
達成動詞の“He painted a picture in an hour.”は一時間で絵を描き終えたことを表わし、「絵を描く」
という完了点に向かって、変化した事態を表わす。さらに、その完了点に至る瞬間のみを表わしたの








Quirk et al. 1985）ことから、事態の経過を表わし、その始まりや終わりは意味に含まれないことか
ら、imperfective な事態として表わすということができる。例えば、“Mary is walking in the park.”
であれば、発話時において Mary が散歩の最中であるという、進行中の動作を表わす。また“The ice
on the lake was already melting, so we did not dare to stake on it.”（Declerck 1999）であれば、過去








1．Activity verbs: (drink, eat, play, rain, read, run, talk, watch, work, write)
例）“They are playing tennis in the park.”（彼らは公園でテニスをしている。）
2．Transitional Event verbs: (arrive, die, fall, land, leave, lose, stop)







3．Process verbs: (change, develop, grow, increase, learn, mature, slow down, widen)
例）“The weather is changing for the better.”（天気が良くなってきている。）



















1991, Dowty 1986, Lyons 1977）、例えば、活動動詞に完了点を表わす名詞を加えることで達成動詞に
変化する。
⑴ a. He ran for an hour.
b. He ran 10 miles in an hour. （Dowty 1986）
10 miles という走る距離が特定されることにより、それが事態の完了点になるため、run 自体は
imperfective な活動動詞であるが、完了点を含む perfective の達成動詞に変化する。また、達成動詞
から完了点を取り除くことで、活動動詞になる。
⑵ a. He read the book in an hour.
















上の分類点（“a classification based on potential endpoints”（Depraetere 1995））のことで、動詞（も
しくは動詞句）が本来表わす事態に、完了点が内在するか否かによりアスペクトの種類を分けること
ができる。本来、状態動詞や活動動詞は、非限界的であるのに対して、達成動詞や到達動詞は限界的








⑶ a. Petrol was leaking out of the tank.（非限界的）




⑷ a. She is eating an apple.
b. She is eating the apple.
c. She is eating apples.






⑸ a. The bus is stopping.（バスが止まりかけている⇔＊バスが止まっているところだ）
b. My watch is dying.（時計が止まりそうだ⇔＊時計が止まっているところだ）




⑹ The weather is changing for the better. （Leech 2004）
（天気が良くなってきている⇔＊天気が良くなったところだ）



















（7＝5）a. The bus is stopping.（バスが止まりかけている→止まっている状態になりつつある）
b. My watch is dying.（時計が止まりそうだ→止まっている状態になりつつある）






⑼ a. He was nodding.
b. He nodded. （Leech 2004）
また、一般的に、状態動詞は進行形にならないとされているが、状態動詞が進行形で使われること
により、限定的な期間にのみ成立している事態を表わす。
⑽ a. He lives in London.
b. He is living in London.
























進行形の意味は多岐にわたっており、“I’m seeing small boat in the sea.”のように、知覚動詞が進







という概念で表わされる。従って、⑶a は非限界的（atelic）で unbounded であるのに対して、
⑶b は限界的（telic）で unbounded となる。
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